Mesdame:

LUnivereite de Msdrid, e voulu mhonorex bich me frime lhonneur del me cherger de mádre aris \& vous, poux vous exprimer ls doluleut e que nous \& causé Is perte tout \& fait i. wresmeble que le mont de votre illugtre fpoux, Monsieu Le pegrette Monsicur Fmile Ber tantx,

Ce $n 0$ sont pas des phsires offucieles, cést bien $l^{\prime}$ expreqgibn dunc doluleur tres venie et trés sincere, qute nous venons deposnr b vos pieds, Madame; sur piedes de celle que Put Ls eompagne du pavant Proxyesmixecteur du Musgéf Jocquem ra Andre, qui \& \&i bien c

 svec le notre, cherchout, dens seg sourcep, svec le plup gicuentifique ingueur et ls co ompptehensión 1 splup sItiótique, esthétique, les veleums de notre développement brtis tique, ct tout, ce que lo 11 piluence deg genies ftrongerg y b. vense de Cést un smi que nous evons perdu, en pexdsnt, si promptement, votie Epoux; et si not tif poine ne saurait pss Epprocher ae ls votre, gi. proponde, nous pouvons sur moins 1 exprimer seng prétentions.

L Univereite de Msdeid compte, prxmi pes Proffesirse, celui qui nous a pait connsitue le

Irbinco de su corazon, on lo sencillo de su utra, ei espirita de equel pre doete, an encondido y Herfático, el santo de Asfs.. en caya cootrina seedacb, y en cuye tu\% casil ne, fin cuanrio ro pertentice a Ia Orcien.
 1iano.
 itu abotiatio de la dufax; que es conozotón de loz más puros en su elticu arperar le flecule

st todo esto pieaso del antas REAL ACADEMIA GALEGA
que revit b Lue re encuentro no esl lado, eino en le vanguarrife de los gue le rinden trituto vie esilu Ian riescinnols todo kien y vide lurego, yera honse ae lu tylesia y det Fiotrcoosdo espanol. uednole Vd sifectistire,

